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ラム，充填弗jは15%Tween-20を塗布した 100-120メッシュの Chromosorb-Wである. カラム温度は
1000C，キャリヤーガスの水素は1.5kgjcm2で流した.
4. イソペンタン不溶部の分析
1 ) カルボニノレ化合物 イソベンタン不溶部400m11C，2，4ジニトロフエニノレヒドラジンの0.2%
2N一塩酸溶液50mlを加えて， 2日間冷蔵したあと約半量まで減圧濃縮して，生じた沈澱をロ別乾燥した.





















て強アルカリ性として， 28時間加熱分解した.発生する気体は HINGおよび WECKELll)の方法lζ準拠
























Table 1. Some volatile constituents of cooked pork 
solIusbolpen仕taacmtion|| Isopentane insoluble fraction 
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Text-fig. 2. Gas chromatogram of isopentane soluble fraction isolated from cooked pork. 































8.9 8.6 4.4 5 
9.8 formic acid 9.8 2.0 6 
11. 4 12.5 7 
14.2 methyl-n-heptyl ketone 14.6 8.5 8 
16.4 n・nonanal16.5 2.0 9 
18. 1 isobutyric acid 18. 1 1.5 10 
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Text-fig. 3. T. L. C. of 2，4-dinitrophenylhydrazones obtained 
from isopentane insoluble fraction. 
CHCl.-Pet. ether (75 : 25) 















Rf value 0.62 0.45 0.39 0.25 0.15 一一一一一一う



































Column : Diisodecylphthalate 
//Cel巾 545(250;) 
Column Temp : 165'(; 
Carrier ・H，0.5kg 'cm' 
Range : 64
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Text-fig. 5. Gas chromatogram of methyl esters obtained合om
isopentane insoluble fraction. 
5 。
Column : Carbowax 1500〆，
Diasolid L 1 3000 
Column Ternp : 62¥・
Carrier : N~. 15c.c. min 
H， 70c.c. 'min 
air， O. 9r min 
Range : 0.2 x 1000 























Text-fig. 6. Vapor phase chromatogram of sulfur compounds 






ノレデヒド・ nー ノニノレアノレデヒドなどのアノレデヒド類と， ジアセチJレおよびメチルーn-ヘプチJレケトンを
検出した. アルコール類として， メタノーJレ・エタノーJレ・ nー プロパノーJレ・ n プタノール・イソベ
ンタノール・ n ヘキサノー ノレ・ n オクタノーノレを，塩基性物質としてアンモニアを，脂肪酸として蟻酸







生体量120kgの中ヨークシャ一種，未経産雌豚の肩ロース部 (BostonButt 音~) 2 kgに蒸留水41を加
えて，撹持しながら 2時間半蒸留し，留出物を捕集して分析した 2N--燐酸でpH3 {こ調整したあと，
イソベンタンで抽出してイソベンタン可溶部と不溶部l乙分けた. イソベンタン可溶部はそのまま熱電導
度型ガスクロマトグラフィーによって，また不溶部は 5部lζ分けて， それぞれカノレボ、ニノレ・アルコー ノレ
.塩基性・酸性および硫黄化合物を分析した.
アンモニア・ジアセチノレ・アセトアルデヒド・イソブチJレアノレデヒド・メチノレー nー へプチノレケトン・ n-
ノナナーノレ・メタノーノレ・エタノーノレ・ n-プロパノール・ n-プタノーノレ・イソベンタノーノレ・ nヘキ
サノー ノレ・ nオクタノーノレ・蟻酸・プロピオン酸・イソ酪酸・ n酪酸・イソ吉亭酸・ n一吉苧置を・硫化
水素・メタンチオーノレおよびエタンチオールの存在を確認、した.
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SUMMARY 
The shoulder meat (Boston Butt) used in the experimen臼 wasobtained from Middle Yorkshire gilt， 
weighing 120 Kg. This ground fresh lean pork， 2 Kg， and distilled water， 4 1， were placed in a 10 1-
distilling flask equipped with a stirrer， heated at 1000C for 2.5 hours. The distillates and volatiles were 
collected to 3 traps cooled with water， ice， and dry ice-acetone. 
The distillates in the water-cooled trap were adjusted to pH 3 with 2N phosphoric acid and extracted 
four times with portions of isopentane. The isopentane extracts were dried over anhydrous sodium 
sulfate， filtered off， and isopentane was distilled off at atmsospheric pressure through a Widmer's distilling 
tube. 
The dried isopentane soluble fraction was investigated by gas chromato耳raphyon an apparatus 
equipped with thermal conductivity detector. 
The isopentane insoluble fraction was used for chemical studies of carbonyl compounds， alcohols， 
basic substances， acidic substances， and sulfur compounds. 
The compounds which have been identified include ammonia， diacetyl， acetaldehyde， isobutyral閉
dehyde， methyJ-n-heptyl ketone， n-nonanal， methanol， ethanoJ， n-propanol， n-butanol， isopentanoJ， n-
hexanol， n-octanol， formic acid， propionic acid， isobutyric acid， n-butyric acid， isovaleric acid， n-valeric 
acid， hydrogen sulfide， methanethiol， and ethanethiol. 
